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1K．ポランニーの『大転換』は何をもたらしたか？
―開発論からの視点―
宮 川 典 之
What did K. Polanyi’s The Great
Transformation bring about ? : From the
Point of View of Development Theory
Noriyuki MIYAGAWA
Abstract
K. Polanyi is famous for writing The Great Transformation which had great influence on various aca-
demic spheres. He also wrote many articles from anthropological view-points. In this paper I consider the
relation between Polanyi’s ideas and development theory. The most important implication he proposed is
criticism of market mechanism which had a great influence on the world economy and now a function of
globalization. He used much jargon which made many interpretations possible from various viewpoints. He
emphasized the implications of‘embedded economy,’ ‘disembedded economy,’ ‘fictitious commodities,’
and ‘double movement’in the context of economic history in England. This jargon Polanyi used in The
Great Transformation can be applied to development theory to contain unwanted consequences which the
global economy brings about. Also, I discovered the relationship between Polanyi’s ideas and development
theory, in the context of W. A. Lewis’hypothesis and R. Prebisch’s theory of import substitution industriali-
zation.
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1）Cf . Polanyi, K.（2001）The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time, Foreword by








付け加えておく。以下にそれらを列挙しておく。Cf . Harvey, M., R. Ramlogan,, & S. Randles, eds.（2007）Karl Po-
lanyi: New Perspectives on the Place of the Economy in Society, Manchester and New York: Manchester University
Press; Polanyi-Levitt, K.（2005）“Karl Polanyi as a development economist,” Jomo, KS. ed., Development Economics:
Great Economists on Development, London and New York: Zed Books; Polanyi,K.（2010）, Market Society and Human





2）ケインズの主著は次の2大著である。Cf . Keynes, J. M.（1930）A Treatise on Money, London: Macmillan［ケイン
ズ『貨幣論Ⅰ』『貨幣論Ⅱ』小泉明・長沢惟恭訳，ケインズ全集第5巻・第6巻，東洋経済新報社，1979―80




3）この術語はシンガーによる。Cf . Singer, H. W.（1997）“Editorial: the golden age of the Keynesian consensus in the















て定義づけられた。Cf . Williamson, J.（1990）“What Washington means by policy reform,” in Latin American Adjust-
ment : How Much Has Happened ?, Washington, DC.: Institute for International Economics, reprinted in Frieden, J. et





対する批判の声も多い。Cf . Jomo, K. S. & E. S. Reinert（2005）“Introduction,” in Jomo et al., eds., The Origins of De-
velopment Economics: New School of Economic Thought Have Addressed Development , London and New York: Zed
Books：ⅶ―xxⅱ．
8）ライベンスタイン本人によるわかりやすい解説に次がある。Cf . Leibenstein, H.（1978）General X-Efficiency The-
ory & Economic Development , New York: Oxford University Press, especially chapt．2：17―38．
9）この発想のオリジナル論考はタロックによる次である。Cf . Tullock,G.（1967）“The welfare costs of tariffs, mo-
nopolies, and theft,” Western Economic Journal，5（3）：224―232［ロバート・トリソン，ロジャー・コングレト
ン編『レントシーキングの経済理論』加藤寛監訳，勁草書房，2002年，所収］．
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10）Cf . Krueger, A. O.（1974）“The political economy of the rent-seeking society,” American Economic Review，64（3）：
291―303［同訳書，所収］．なおクルーガーは1980年代前半に，チェネリー（構造学派）に代わって世界銀行
のチーフエコノミストの地位についた。
11）この概念のオリジナル的発想はコーデンによる。Cf . Corden, W. M.（1966）“The structure of tariff system and the






に沿ったポランニー本人による著書と論考集も翻訳された。Cf . Polanyi, K.（1966）Dahomey and the Slave Trade:
An Analysis of an Archaic Economy, American Ethnological Society Monograph，42，University of Wasghington Press
［カール・ポランニー『経済と文明――〈ダホメと奴隷貿易〉の経済人類学的分析――』栗本慎一郎・端信
行訳，サイマル出版会，1975年］；Polanyi, K., C. M. Arensberg & H. W. Pearson,eds.,（1957）Trade and Market in
the Early Empires , New York: Free Press［カール・ポランニー『経済の文明史』玉野井芳郎・平野健一郎編訳，






フルタード（C. Furtado），さらにルイス（W. A. Lewis）があり，ヨーロッパ系のそれにシンガ （ーH. W. Singer），















































25）このあたりの事情については，ウェイドの論考が示唆的である。Cf . Wade, R.（1998）“The Asian debt and develop-
ment crisis of1997― ? : causes and consequences,” World Development，26（8）：1534―1553．
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pecially p．370．
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mond）による次の著作を挙げておくべきであろう。Cf . Diamond,J.（2012）The World Until Yesterday: What Can
We Learn From Traditional Societies ? , New York: Viking Penguin［ジャレド・ダイアモンド『昨日までの世界――
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